












Euglena gracilis (Euglenophyceae) produces paramylon, which has recently been demonstrated to
have various medicinal effects. In this study, biomass productivity and paramylon content of 3 strains
(NIES-47, NIES-48, NIES-49) of E. gracilis were investigated in autotrophic conditions. In addition, the
cost of 1L-scale cultivation was calculated. The maximum biomass productivity of 0.103±0.011 g/L/day
was recorded for NIES-48. The maximum paramylon content of 6.68±1.09% was also produced by the
same strain. The estimated cost for 10 days of cultivation was 1123.8 yen/L. The optimal culture
method should be determined from the relationship between biomass productivity, paramylon content,
and total cost.
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NIES‐48は，「Z株」としても多くの研究に用いられている培養株である．NIES‐48株の独





することが推察された．ちなみに Grimm et al.（2015）では従属栄養性培養における最大バイ
オマス密度も報告しており，10日間で12．3±0．14g/Lであった13）．炭素源としてグルコースを
利用することでバイオマス生産量も大きく向上することが分かる．





マス生産性．記号 a と bの間には P＜
0．05で有意な差があることを示す．
図3：Euglena gracilis 培養株3株のパラミ
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